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When it  was suggested a few years ago that the United Nations shoutd provide
a forum for a wortd-wide  conference on the Law of the Sea an express objective
was to try to dea[ with increasing demands  on the maritime environment  by a
majon agreement negotiated  among the nations rather than by a free-for-a[t.
Indeed the United Nations reso[ution setting up the Law of the Sea Conference
considered that some of those resources were the common heritage of mankind.
SeveraL years of negotiation have yet to prove this and aLready parts of the
package are being put into effect by the direct action of coastaI states without
waiting for an overaLt agreement.
The part of the package about which this paper is  concerned is the extension
of coastal state controt oven the Living resources of the sea out to 200 mites
from baseLines (or median tines where distance between coast does not atlow
for the fuLL 200 miIes). As the j:stification  fon coastaI state action usuaLty
refers back to the emerging consensus at the Law of the Sea Conference it  is
usefuL to Look at that part of the informaL  composite negotiating text which
covers fishery matters.
That part of the document is in fact headed "Conservation  of Living Resources"
and the coastaL state which acquires rights or junisdiction  under it  aLso under-
takes duties. For exampIe, it  shatt ensure, through proper conservation and manage-
ment measures, that the maintenance of the Iiving resources in its  fishery zone
is not endangered by over-exptoitation and it  must take account, in its  measures,
of the economic needs of coastaI fishing communities, fishing patterns, the
interdependence of stocks and so on.
The objective of the conservation of Iiving resources is to bring about their
optimum uti tisation. This optimum uti Iisation, which is concerned with the
harvesting of the living resources, is,  of course/ an economic activity;  in
the absence of conservation, fishing activities disappearing together with the
resource itseLf not onty to the detriment of the fislienman but atso to the
disadvantage of the consumer whose interest in fish as an abundantLy avaiLab[e
and reLativeLy  cheap as ree[|' as high-protein food is  considerabLe  in very many
parts of the wor[d and not Least in the countries of the Community.
In mak'ing proposaLs to the CounciL on these matters in the past two years the
Commission  has based itself  to the greatest extent possib[e on the "emerg'ing
consensus" at the Law of the Sea Conference as t,leLI as on exist'ing Community
law incLudingr'in particuIar, the Treaty of Accession in accordance with which
Denmank, IreLand and the United Kingdom became members of the Community on
1 January 1973. ConsequentLy, the Commission has given primary importance in
'its proposaLs to the need for conservation measures and to the need for controLs
so as to ensure their effectiveness. It  has done so for the reason that there
is no other internationaLLy recognised justification  for  cLaiming  200-miLe
fishery zones and that the fundamentaI  purpose of the exercise is to preserve  and
improve existing fisheries in the interests both of fishermen  and of the con-
sumer. In terms of the Commun'ity this  incLudes the sharing both of advantages
and of the burdens imposed by this nerll wor[d geography of fishing. In its
proposals the Commission  has taken this factor atso fuLLy into account.
What foLLows hereafter is  something of the history of the Communityrs activity
in fisheries matters and an  a ccount of how the Commission  Proposes
that the Community shouLd hand[e these matters in the future. The net resuLt
of the fisheries policy thus put forwand by the Commission is  intended to be
the immediate protection and the graduaL improvement, through strict  conser-
vation now, of fishing as an economic act'ivity for the sake both of the
fisherman and his customer within the context of a fairLy balanced community
fisheries poLicy,-2-
I.  BACKGROUND
1, From boom to recession
untit the mid-sixties, fisheries hrere a boom activity: h,onLd production increased by 507' between 1956 and 1965; the community of the Nine doub[ed its catch between 1958 and 1968- Now both the wortd and the community catch are stagnating. This is Iargety because investments during the boom pushed productivity to a point where reconstitution of stocks cou[d n9t leep pace and the commonest stocks began to.be seriousty depleted. By the nid-'l970rsr'moreover,  it  was clear that the votuntary catch quota arrangements instituteO by internationaI  conservation organisations - of which NEAFC (the Northeast AiLantic Fisheries commission) and rcNAF (the InternationaI Commission for Northwest AtIantic Fisheries) were of most concern to EEC countries -  h,ere not sufficientLy effective, The crisis l{as cornpounded by high fuet prices fot[owing the oit crises which made distant water fishing, in particuIar, increasinsly uneconomigand for a white by Low worLd market prices and over-suppty on EEC rari'etl,-;i'i;'ii'Tn lpzi tea"fhe EEC temponarity to introduce imp?lt restrictions,  aids to private storage and export subsidies  on frozen fish to al.[eviate the impict of excessive importl.
2. The probtem of overfishing
To. take an exampte of the over-fishing probtem, tne average annuat catch of adutt herring in the 1950ts h,as around 6001000'to 200r000-tonnes.in the North sea; industriaI fishing increased this to 900r0b0 tonnes-ind by the mid-1960's Norwegian purse-seiners  had further increased tha catch to 1.4 mittion tonnes- I!!s  caused deptetion of stocks which ted to a fay. in the catch to around 5001000 tonnes in the nid-197o,s,  By lgl7 spawning stocks were at a "criticat,, teveI of 150,000 tonnes
In the North Atlantic as a whole, herring catches dropped fron 3r334rOOO tonnes
in.1964 to 116161000 tonnes in 1974. Danish,  German and Dutch catches brere hatved. onl'y the British catch increased - from eerooo tonnes to 160,000 tonnes.
The story was sfmftar for cod : in 1964 French ffshermen were catching lTgrOAO tonnes of cod in the North At[antic; the German catch was 176 ,000 tonnes and the British catch 361;000 tonnes. By 1974 the French and eermin tandings had hatved and British landings had fa[ien to 323,000 tonnes.
By tate 1976 North Sea herring and so[e stocks were highl.y over-exotoited.  cod. haddock and p[aice t.lere over-expLoited. The consequences  for
fishermen were Lower catches despite increased fishing effort and in many
cases lower net incomes, notwithstanding  higher prices; these higher prices in turn had an impact on the consumerts househoLd  budget-3
3. 200-mi[e zones take hotd
As stocks have shrunk, other countries have begun to take a more excLusive
approach to the waters round their shores. Icetand extended its fishing Iimits
to 50 miLes in 1972; in 1975 Norway introduced trawLer-free zones between 12 and
50 miLes; on October 15r 1975, Iceland extended its fishing Limits to 200 miles
and in the course of 1976 it  became c[ear that three other countries wouLd follow
suit : Norway and Canada, which announced their intention of introducing 200-mite
fishing Ljmits from January 1,1977, and the US which passed LegisLation  to
introduce a 200-miLe Limit fnom March 1, 1977.
The EEC decided that under those circumstances it  too couLd not wait for the UN
Conference on the Law of the Sea to reach internationaL agreement on the issue,
for not onLy was it  [osinq access to traditionaI North Atlantic waters but other
countries,  ulere LikeLy  to  increase  fishing
off EEC coaits as they too were declined access to other vaters. 0n November 3,
1976, the CounciL of Ministers officiaLLy ratified the agreement reached by
Foreign Ministers in the Hague on October 30 to extend the fishing Iimits off
the EEC's Atlantic coast in concert on January 1, 1977.
II.  THE COMMON  FISHERIES  POLICY
The Commission began to take an interest in introducing a common fisheries
poLicy in 1966 when the pnoduction of the Six was beginning to stagnate,
third countries were beginning to take an increasingLy restrictive  approach
to their tweLve-miLe Limits, Community seLf-sufficiency LeveIs were beginning
to drop significant[y for certain important species such as herring g1%)
and tuna (40i4> and Community fishermen were having more and more to turn their
attention to the Northwest AtLantic - aLL of which impLied a need for structuraL
changes. ProposaLs for a common fisheries poLicy were formaLLy put forward in
June 1968, adopted by the CounciI in October 1970 and entered into force in
Februany 1971.
1.  February 1971: the common fisheries policy takes effect
The main component of the new policy was recognition of the princip[e of equaI
access for aIL EEC Member States to the territoriat waters of aLI Member States
for fishing purposes coupLed with the Lifting of nationaL restrictjons  on
Landings by fishermen of other EEC countries. TransitionaL  exceptions were
aLLowed on[y out to three miLes and exclusivety for coastaL regions essentiaLty
dependent on inshore fishing. Joint structuraL actions were intended to
improve the competitivfty of the EEC fLeet, especjaL[y that of the coastaI
areas. Expenditure by the European AgricuLturaL Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF) for structurat improvements has feached 70 mi L Lion  units  of
account in the period 197b1977. The UK - though eLigibLe for the first
time in 1973 onLy - has received more than 40% of the money spent over this
per i od.
The regu[ation was.adopted in 0ctober 1970 on the eve of the start of the
negotiations with four candidate states, three of which - the UK, Denmark
and Norway (which was subsequentty to opt out of EEC membership) were atready
major fishing nationsrtogether  accounting for a catch twice the size of that
of the originaL Six Member StatesThe basic reguLation thus became part of the "acquis communautaire"  which
these member states had to take on board when they joined in 1973 and whjch
is reftected in the Treaty of Accession. It  was, however, agreed in the
Treaty of Accession that untiL 1982 member states of the Community cou[d
restrict fishing within a six mjLe timit  (and in certain regions a twe[ve-
miLe Limit) to vessets which traditionaL[y fish in those waters and whjch
operate from ports jn that geographicat coastat areaf  Member States avaiLing
themsetves of this derogation  were forbidden to adopt provisions for fishing
in those waters Less restrictive than those applied in practice at the time
of accessjon. It  t.las also agreed that from the sixth year after accessjon
at the latest conditions for fishing with a view to ensuring protection of
the fishing grounds and conservation of the biofogicaL resources of the sea
wou[d be determined by the Community.
2.  The common market organisation
The other aspect of the common fisheries poIicy was the common market
organ'isation. This compnised standard marketing norms, incentives for
the formation of producer groupsr guide prices which serve as a basjs
to set withdrawa[ prices at between 60 end 90?l of the guide price at
whjch fish may be withdrawn in order to support the market, reference
prices for certain imports, export refunds and EAGGF support.
Expenditure  on the common market organisation  -  which covers most of the
common species -  has been increasing. In 1971 the totat amount spent on
marketing aids was 1761600 u.a.  ln  1972 the totaL was 1 12481600  u.a.,
in 1973 it  was 1,180,000 u.a., in 1974 it  was 1,169,.200 u.a. and in  1975
and 1976 -bad years for Community fishermen- it  increased to 9.3 and 10.5
miLIion units of account.
3.  SpeciaI heLp for the restructuring of the fishing fLeet
ln 1972 the Commission  suppLemented  the basic reguLations with proposaLs
on assistance for restructuring  the distant water cod fishing fLeet.
In December 1972 the CounciI approved a five-year programme of EAGGF sub-
sidies to this industry.  10.2 mua rras made avai[abLe to finance up to 25%
of the cost of new investment to restructure the fLeet and reconvert some
of it  auay from saLted cod towards frozen cod and other species such as
tuna, haddock and hake.
This uas fottowed up 1n 1973 with proposaLs on coordination of nationaL
aid systems and in December 1975 with proposaLs for restructuring the
'inshore fishing industry. This industry often operates from economicaLIy
Less-favoured  regions, accounts for one-third of totaL production by
voLume, atmost  4A% by vaLue and provides employment for three quarters of
aIL fishermen.  The Commission  wanted to encourage the earLy retirement
of 261000 fishermen,  provide demoIition premia for 80r000 gross raw tonnage  and
encourage pLuriannuat investment programmes. The proposaL on nationaL
aids and the inshore fishing proposaIs are currentty again bejng considered
by the Counci[.
*th" lirit  of six nautical miles was extended to 12 nauticaI miles
around the Faroe rtl"nas (which aLso subsequentty  opted out of EEC membership),
GreenIand, the west coast of Denmark from Thybordn.torBLaavandshuk, the coasts
of the rrinch d6partements of tvlanche, ILLe-et-Vitalnaf C6tes-du-Nord, Finist€re
and Morbihan,  the north and west coasts of lretand from Lough FoyLe to cork
Harbour in the south-west,  the east coast of Iretand from CarLingford  Lough to
ii.nro." Point (for crusticeans and moLLuscs onty), the ShetLands  and 0rkneys'
the north and east of Scottand from Cape Wrath to Berwick, the north-east of
EngLand from the river Coguet to Flamborough Head, the south-west of the uK from
Lyme Regis to HartIand Point (inctuding tweLve nauticaL miLes around Lundy
IsLand and CountY Down).-5-
III.  NEED FOR A COTVIPREHENSIVE  POLICY
1. The impLications of other countriesractions
The proposaLs on the inshore fishing industry in Late 1975 were symptomat'ic
of a growing awareness in the Commission at the time that the tendency to
introduce 200-miLe fishing Limits h,as going to produce spec'iaL probLems for
the EEC and that continued uncontrotted fishing in Community waters would
be bound to resuLt simp[y in the rapid exhaustion of resources.
In an analysis made at the time the Commission pointed out that aLthough
72% of the Community's  catch arose in the areas now under Community jurisdiction
(mainLy in the North At[antic) or Likely to be under Community jurisdiction in
future (the aaltic and the Mediterranean), this figure was misteading  because
of the amount of fish for human consumption caught in third country waters.
This has a much higher neLative vaLue than the fish caught for industriaL
purposes by third countries in EEC waters.
The Community's  main fishing grounds, wh'ich have been providing about 85%
of the totaL catch, Lie in the North East AtLantic. t^lith the exception of ItaLy,
Member States have been obtaining most of their catch in this area.0n[y 7% of
the Community's  catch -  aLbeit 86y, of ltaLyts -  comes from the Mediterranean,
4% tron the Northwest AtLantic and 2% from the mid-Eastern AtLantic.
0n the extreme assumption that the entire catch arising within the 200-mile
Limits of non-member countries might be lost, whiLst the entire catc.h obtained
within the 200-mite Iimits of Member States might be aLlocated to Community
fishermen, the Commission caLcuLated that the Communityfs net Loss, covering
aLL spec'ies, wouLd be fairty  smatL (approximateLy 1501000 metric tonnes on the,
basis of 1973 figunes, or Less than 5y.). ALmost no difference wouLd have resulted
in the North Attantic. But because Member States catch species with a higher
market vaLue in non-member countriesr waters (notabLy cod), the cost in economic
terms would have Led to a significant financiaL Loss for the Community, to say
nothing of the impLicit hidden costs of restructuring the fishing and Land-based
industries.
The Latest caLcutations by the Commission (which do not take into account
the outcome of negoliations on accessto non-Community waters) put UK Losses at
213,000 tonnes for 1978, or 36% of the total  UK catch in the peri od 1973-76.-  6-
In reLative terms Germany is worse off:  whiLe totaL Losses are put at
173,OOO tonnes this is  52% of the total  catch. In the case of France,
1s 20% of the totaL catch or 52,000 tonnes ItaLy aLso suffered Losses





2. Commissionts Communication of February  1976
The Commission first  officiaLLy aLented the CounciL of M'inisters to what the
then ExternaI Affairs Commissioner, Sir Christopher Soames,  r,,ras subsequentLy
to describe as the "most difficuLt  and compLex" issue that the QrtoIi Commission
had to deaL with in a communication  on the probLems associated with the creation
of 200-mile zones in February 1976. The Conmission  stated that the common
fishing policy would need to be revised on the basis of the principLe of equaI
access but taking into account the need to conserve fish stocksr'agreements
would need to be negotjated with third countries on reciprocaI fishing rights
and a common position wouLd have to be defined at the UN Conference on the Law
of the Sea. The issue of extension to 200 miLes on a concerted basis tatent to
that Juners European CouncjL of heads of government in BrusseLs, which expressed
the Communityrs "determination to protect the Leg'itimate interests" of its
fishermen.  In JuLy the CounciL of Ministers adopted a decLaration of intention
on introduction of a 200-mite Limit.
3. The first  detaiLed Ls for an extended co@
In September 1976 the Commission  submitted detaiLed proposaIs on a revised
fisheries poLicy to the CounciL designed to put f[esh on the bones of the
agreement that the Commun'ity  wouLd have to have a 200-miLe fishing limit  from
January 1r 1977. The Commission  based its  proposaLs on three underLying
considerations:
1.  that it  wou[d be in the medium- and Long-term interest of both fishermen  and
consumers ro ensure the optimaL expLoitation of the bioLogicat resources of
the Community zone and that consequent[y  there was a vitaI  need to consider
effective measures for the conservation, development and management of these
resources;
2-  that in the framework of the management  of resources, it  wouId be necessary
as far as possible to maintain the Levet of empLoyment and income in coastat
reg'ions whjch are economicaLLy disadvantaged or IargeLy dependent on fishing
activities;
r 19764.
3.  that jt  wouLd be necessary to intensify efforts over the next five years
to adapt fIeets to catch potentiaL and that this wouLd require specific
measures which couLd recejve Community financ'ing.
ConcomitantLy  the Commission  proposed to try to increase the voLume of
possibLe catches for EEC fishermen through negot'iations with non-member countries
and to  maximise the exploitab[e  resources in the Community zone by reducing or
perhaps phasing out fishing activity  there by non-member countriest fIeets.
The Council broadLy endorsed the Commissionrs approach.
Managing the Communityrs resources
What the Commission proposed for Communityrs own waters 11as to extend the
principLe of 1Z-miLe coastal bands with access onLy on the basis of historic
rights to aLL member states at  Least untiL 1982, and beyond 1982 if  the
Council agreed, and introduction of a systen 9f catch quotas and appropliate
controL of their exercise throughout the 200-miLe zone. Each year the Commission
wouLd propose a total  aLLowabLe catch (TAC) for each stock or group of stocks'
This wou[d be distributed among member states and such third countries as were
given an entitLement. A speciaL priority  wouLd be reserved within the TAC to
the northern UK and Iretand, where the sociaL and economjc  impLjcations of
fishing activity are particutarty great.The speciat situation of GreenLand  wouLd
atso be taken account of. At the same time the Commission proposed that financiaL
assjstance  be made avaitable to restructure the fishing industry to the new rea-
Iities.
The Hague compromise: 0ctober 1976
FoLLowing  oppositjon to these proposaLs from the UK and IreLand, which wished
to protect their cLaims to 50-miLe excLusive coastaL bands or variat'i ons
thereof, an informaL meeting of Foreign Ministers in the Hague at the end of
October 1976 reached a compromise  on the next stage which was formalLy ratified
on November 3.
under this compromise  the counciL agreed that the member states wouLd
extend thejr fishing Limits to 200 miles atong North Sea and At[antic Coasts
in concert on January 1r 1977; it  authorised the Commission to start negot'iations
on framework agreements; it  atso agreed that the particuLar difficuLties of
fishermen in GreenLand, the north of the UK and Ireland woutd be taken into
account in aLLocating EEC fishery resources, that the EAGGF wouLd partLy
finance inspection measures in certain fishing  zones and that
the Irish fishing industry would be entitted to continued and progressive
deveLooment  on the basis of the Irish governmentrs fisheries development pro-
gramme,  which provides for an increase jn the Irish catch from 751000 tonnes in
1975 to 150,000 tonnes in 1979.
The Hague agreement aLso provides a procedure whereby member states may
take non-discriminatory  autonomous conservation  measures where no Community
measures existed subject to seeking approvaL of the Commission'
5.-  8-
IV. INTERNAL ARRANGEI{IENTS  FOR 1977
1. StandstiLl
As it  became obrrious that it  wouLd take more time than was avaiLabte  before the
end of 1976 to adopt the Commission proposaIs, the Commission in December sugges-
ted a one-yealinterim  arrangement on the basis of the agreed principles
'internal[y  and externaLLy. But quite apart from the d'ifficuLty of reconciIing
the UK and Irish c[aims to excLusive coastaL bands with many other member statesr
view that, whiLe quotas llere acceptabte, those proposed by the Commission  were
not, there tlas a generaL feeLing that to agree to an interim regime wou[d set
too many precedents for a definitive reg'ime. ConsequentLy the Council  agreed
that fishing'in January 1977 -  and this was subsequentLy  extended to the whoLe
of 1977 when it  became ctear that no interim agreement  was possible -  shouLd be at
1976 Levets. In other words, a "standsti [1" was agreed.
2. Community conservation action in 1977
This standstiIt arrangement proved in fact to be on[y a framework and was supp[e-
mented by a series of more or Less controversiaL conservation  measures pend'ing agree-
ment on a comprehensive poLicy. These inctuded a ban on factory ships, measures re-
ducing to 2ff1 the unavoidabte  by-catch of herring in industrial. fishing and restric-
tions on herring and Norway pout catches.
(a) Herring: a ban on direct fishing for herring'in the North Sea from February
28 to ApriL 30 was agreed in February and this ban wassubsequentLy
extended severaI times untiL eventuaLLy it  ran fon the whoLe year with
a hiatus on[y in July when a unilateraL British ban justified  by
neference to the Hague agreement was in effect for part of the time.
Djrect herring fish'ing in the CeLtic Sea was banned from March 1
to December 31.  Djrect herring fishing off the t,lest of Scottand,
West of lreland and in the Irish  Sea (where there is aLso a partiaI
ban) was subject to quota. In September, a ban on direct fishing
and Landing of herring for industriaI purposes was introduced.
(b) Nor"way pout: a ban on f ishing for I'lorway pout -  which is particular[y  important
.  to the Danish fishmeaI industry (8.5% of the 1.4 miILion tonne catch
for mea[ and oiL in 1975 and 30.71 of the 1.5 mitLion tonne catch in
1974) was introduced  from February 21 to March 31 to protect the
young haddock and whiting stocks in a box off  Scot[and. It  was
nenewed  from September 1 to 0ctober 15 and then further extended
'in sLightLy smaLler form untiL the end of October. It  was not
further renewed by the CounciL despite a Commission  proposaL that
it  be extended to the end of the year.  However, the United Kingdom
invoked the Hague agreement on autonomous  measures where there are
no Community measures and extended the ban unitaterally aften having
sought approvat of the Comnission -  an approvat which was granted.
3. Irish autonomous measure: FoLlowing faiture by the CounciL to agree a number
rcmeasuresinFebruary1977'theIrishtovernment
announced its  intention of  introducing a ban on boats above 110 feet
and above 1100 hp engine power in aneas off  its  coasts runn'ing  up
to as much as 150 m i Les. This measure  was widely regarded  as
discriminatory - and it  is a key provision of the Hague agreement
that measures must be non-discriminatory  -  since in practice it
aLlowed virtuaL[y all  Irish fishing vessels to fish hut exctuded  a
Large number of those from certain other member states.  The Irish-9  -
government subsequent[y  postponed introduction of this measure
untiL the beginning of ApriL trhiLe the Commission tried to arrive
at a compromise  on the basis of quotas and agreed fishing p[ans
for member states interested in fishing in the area concerned.
Agreement couLd not be reached however and lreland went ahead
with an autonomous  measure.
The Commission  decided to initiate  Treaty infringement proceed'ings
and on ttiay 22 the Court provisionatLy found for the Commission  but
decided to defer its  decision in the hope that a compromise  might
be found.
When no agreement  couLd be reached the Court, on Ju[y 13, ordered
IreLand to suspend the restrictive unitateraI measures against Member
States' fishing vesseIs untiL the main judgement was pronounced.
The Irish then terminated the measures.
V. EXTERNAL  ARRANGEMENTS  FOR 1977
When the Community decided on an interna[ "standstiL[" arrangement, it  atso
took a number of autonomous  decisions concerning third country fish'ing in
Community waters and started negotiations with a series of countries with
a view to concLuding framework agreements on rec'iprocaI fishing rights.
a) Some countries were asked to cease flshing in Community waters from
January 1977 whereas
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The negotiations between the Community and the USSR on a framework  agneement -
the first  time the Soviet Union had entered into negotiations with the EEC -
began on February 161 1977; anaLogous negotations with Poland began on Febru-
ary 25; negotiations with the German Democratic RepubLic began on March 11.
Several rounds of taLks were held in the first  half of the year but have not
yet resutted in framework agreements.
A new deveLopment in the reLation with Eastern European countries was the
decision by the authorities of Potand and the German Democratic RepubLic to
extend their fishing timits in the BaLtic Sea to 200 miLes as from January 1,
1978. FoLLowing  an earLier simitar decision by the Swedish authorities, Vice-
president Gunde[ach represented the Community in an observer capac'ity at a
inbetlng in h,arsaw of the countries beLonging to the Gdarisk Convention which





TaLks with lcetand have not significantty progressed during 1977'
Autonomous guotas were extended to Spain and PortugaI periodicaLLy to ensure
a mesure of continuity  whiLe negotaffiffiIth  tfrese Countries continued.
Fishing by Spain and Portugal was subject to Licences from ApriL 1'
The Commission approached  YugosLavia,  Guinea.Bissau, -9aP Verde, lt!auri!a{r'ia
"nO i"n"g.f in order to ob  ermen. Negotiations
wittr these countries are now under way.
Certain licensing arrangements for shrimp fishing in the waters of French
-ggy"n-a by J"p.n,'South [o  ted States and other fishermen  have been made
tor1977andwiL|.ofspecificfishinga9reements
between the Community and these countries.
The Commission aLso took measures to ensure that the Communityrs position as
a singte coastat state had taken account of ICNAF, NEAFC and other internationaL
fisheiies organisations  and has been active[y invoLved in negotiating the future
status of these organisations'
k)-11 -
VI. COMMISSIONIS PROPOSALS FOR 1978
Nothing that occurned in the Councit discussions in 1977 caused the Commission to
revise its view that its basic approach - which was supported by the European ParLia-
ment - t'las correct. Consequentty its proposats for quota arrangements for 1978 are
based on the same principtes as in 1977. But they go into more detait. Apart from
the estabIishment of TACs, the Commission  proposats  deat with conservation and
management of fishery resources for 1978, technicaI consenvation measures,
inspection and contro[, immediate structurat action; temporary he[p fon the
herring fishing industry, a ban on direct herring fishing in the North Sea in
1978, a ban on Norway pout fishing in 1978, North East of Scottand and Community
aid for the improvement of inspection in waters around Greentand and Iretand.
1. ProposaLs  on totaI attowabLe catches (TAC) and quotas
a. TAC|s: As far as the TAC|s are concenned the Commission has based its  1978
proposats on the best scientific advice avaiLabte taking as a so[id starting
point the InternationaL CounciL for the Exptoration of the Seats recommendations
for 1978 together with the advice of a group of nationa[ experts who were put
at the Commissionts disposat by the member states.
Because of the need for conservation the 1978 TAC|s imp[y serious cutbacks in
a number of species uhich has made the arguments over quota atLocations parti-
cu[arty difficuLt. The Commission has stressed that the aLtocations under the
quota arrangements cannot simpty be compared to previous yearrs fishing activity
since the totaI alLowab[e catch is genera[[y Lower.
b. Quotas : The aLtocation of quotas has been made in accordance with the minimum
FlTTte catch which can be provided from the Community zone; potentiaL [osses
and potentiat gains arising from reLations with third countries offering reci-
procity, potentiaI gains avaiIabte in certain non-reciprocaI third country waters
and potentiaI gains arising from the excLusion of certain non-reciprocat  third
countries from Community uaters. Certain assumptions  have aLso had to be made
about the outcome of negotiations with third countries.
Wherever possibLe the Commission has used the 1976 NEAFC key as the basis for
the mode[ on which is distributed the TAC; otherwise it  took the re[ative pro-
portion of the different countriesr catches in 1976. Fnom the Commissionrs point
of view the NEAFC key has the advantage of taking into consideration  severaL
important eLements : histonicaI performance with a certain inbuitt dynamism;
a coastat preference and certain Limited speciaI needs. Moreover, NEAFC quota keys
represent aItocations about which at [east some measune of agreement  has
been possibLe in the past within internationaL fisheries commissions.
One of the"specia[ need" etements that has been buitt into the key, is the
Commission proposa[, endorsed in yhe Hague agreement, that special attention
shou[d be paid to the needs of fishermen in lretand and the northern UK. What
the Commission has done in the case of Iretand is to attow for an increase in
Irish catches by stock of two-thirds over 1975 [eve[s, In the case of North
Britain it  has trjed to estabLish what [eve[ of catches by boats of under 80
feet would meet the essentiat needs of the inshore fishing industry.
The Commission  has atso taken into account the special needs of Greentand as
recognised in The Hague agreernent- 12-
c.:TheCommissionhasatsodrawnupacommunica-
tion to ttre Councit on third country tosses which may be compensated for partty by
access to exist'ing undistributed stocks in the Community poot(bLue whiting, horse
mackere[, una[[ocated species off Greentand remaining after the needs of GreenLand's
fjshermen had been covered), partLy by reatLocation of catch quotas, part[y by struc-
turat changes  and partLy by seeking access to net.l fisheries,  such as those in the
Sout h At lant i c.
2. Conservation  and control
In th-e current s  afion of stocks and conservation  where fishermen are suspicious
of each others activities and where this is acted out between  member states, a system
of control and inspection  which is effective and seen to be effective is essential.
The Commission has therefore proposed a regulat'ion which wou[d authorise inspection
of fishing vesseLs and their activities, checks on landings, checks on the fishing
effort and Community verification procedures.  The proposaLs on fishing boat inspection
set out rutes designg4 to ensure that the inspections  carried out by Member  States
in their ports or in their waters are effective and non-discriminatory  and that as
far as possibte inspection procedures  are uniform in aLt member states.
The same principles appLy to checks on catches which are designed to provide the
information necessary for Community management.
In a common fisheries policy only community procedures are adequate to ban fishing
in given zones when quotas have been exhausted. Thjs makes efficient information
ftows essentiaL.  Forward fishing pLans could be used on a Community basis as a
check on fishing effort.
The Commiss'ion  also env'isages  various provisions to enabIe it  to protect vutnerabLe
fishing grounds, Those inc[ude proposats  estabLj shi ng  zones where fishing
is prohibited or restricted to certain periods, certain types of vesseLs, certain
fishing gear, or mesh sizes.
3. StructuraL reform
ffiringwit[becarriedoutwiththehetpoftheCommunity.Fishing
uas a vutnerabte  sector even before 200-mite fishing timits began to be introduced.
By 1976 the Commission  was noting a reduction in Noftheast At[antic catches of 7%
and in the fishing effort of 12%. The rate of capacfty increases  had begun to faLt,
the number of targe vesse[s was falting as vessets rere laid up in the UK and Germany
and the distant water fleet i,,as underutitjsed foItowing the introduction of quotas,
coastal fishing was becomjng more and more competitive and government intervention
rras on the increase as weLt. The Community needs to adjust its fishing production
capacity - and to a tesser extent its processing  and marketing sector, which to
some degree can substitute imports for local.ty tanded fish, tay up part of the
fLeet temporarity white stocks are reconstituted and neu species or fishing grounds
are deveIoped, put emphasis on coastaL fishing because it  is generat[y particutar[y
inportant to the Locat economy and deve[op fish farming where possibte.
Specificatty the Commission  has proposed providing Community  reimbursement of up to
50% of member statesr expenditure on redepl.oying surptus capacity to underexptoited
species and prospection  of ney fisheries resources, temporary reduction of fishing
activity and definitive withdrawal from operation of certain vesseLs by means of redS-
ptoyment, taying-up and cessation prem'ia. SimiIarLy it  has suggested cLosure and con-
version premia for reductions in processing capaclty, pubLicity calpaigns to increase
demand for tesser-known species and a scheme to encourage early retirement of fishermen
between 50 and 65.
a. RedepLoyment  premium. This wou[d be catcutateci on the basis of the difference
between estimated fishing costs and the probab[e vatue of the catches taking
into account the number of days spent at sea, distance from the fishing grounds
and the commerciaI characteristics  of the species fished.
f'- 13-
b. Laying-up premium : This woutd amount to 8Z of the constnuction cost or purchase
vatue plus the cost of any modernisation for each year the vessel is  [aid up.
c. Cessation premium : This woutd be equaL to 300 u.a. per gross negistered ton in the
event of the saLe of a vesset for breaking-upr 50 u.a. per gross registered ton in
the case of the assignment of vesse[s to purposes other than fishing and 300 u.a.
per gross registered ton in the case of the saleof vessels for use in the waters of
non-member countries.
d. Ctosure and cong:g_pglg,:  Where processing pLant was c[osed down, a ctosure
pertonneofthefinishedproductionandca|cuLated
on the previous three yearsr average production. Where processing  capacity was
converted  the premium wouLd cover production  tosses during the period of con-
version and up to one year at most. The cei[ing on the cLosure prem'ium would
be 100 u.a.peptonne and the conversion premium ceiIing wou[d be 5 u.a. per torhe
per month.
e. Ear[y retirement incentives : The average annuity envisaged for early retirement
is 1,125 u.a. which shouLd be an ingentive to 21500 fishermen to retire earLy.
15'20% of the labour force wouLd receive 11000 u..a. per capita annuatty for in-
come maintenance  during the period when stocks t.lere being reconstituted.
g, Advertising : Expenditure of 20 m.u.a. on advertising over the next five years
is aIso envisaged.
This brings the totat cost of restructuring to 263.9 m.u.a. over five years,
of which haLf wou[d be borne by the Community.This is in addition to existing
provisions in the Sociat Fund and in the processing  structures directive uhich
can be used to heLp the fishing industry.
4. Continued ban on herring fishing and aid to herring fishermen
Herring fishing in the Cettic Sea and in the f,lorth Sea was banned untJI
31  December 197.7  and the Commission has atready proposed to the CounciL that
the ban on the latter  be maintained until. end 1978. To offset any Losses to the
fishermen concerned and to ensure that sufficient capacity is maintained untjL
stocks are regenerated, the Commission  proposed an aid of up to 250 u.a. per torne
of lost catches of herring to undertakings  whose fishing vessets are engaged in
operations that traditionatty depend to at Ieast 10% on expl.oiting herring stocks
in the North or Cett'i c Sea.
5. Norway pout
0n the basis of avaitable scientific data, the Commission came to the conclusion that
the ban on Norway pout fishing in North East of Scottand shoutd be rnaintajned throughout
1978. This in order to avoid considerabte  bycatches of young haddock and whiting and
thereby to protect the stocks of this  vatuabte fish.
6. Improving means of controL in Irish  and Danish (GreenLand)  waters
In line with a commitment  taken by the Foreign Affairs Ministers in The Hague in
October'1976, the Commiss'ion proposed that 502 of the cost of improving the means
of control along the coastIines of Iretand and Green[and,  be financed by the Community,
The tota[ cost of these measures including purchasing or teasing of ships and aero-
ptanes, is estimated at 70 mitl.ion u.a. over a period of five years.- 14-
VII.  DECEMBER  1977 :  COUNCIL DECISION TO STOP THE CLOCK
At the speciat meeting on 5 and 6 December 1977 of the CounciL of Fisheries Ministers,
+lo CounciL's President rn office, the Betgian Minister HumbLet, couLd
iijio.t  considerabLe progress  parts of the fisheries' dossier, notabLy,
on the need for conservation, controI and structurat  measures which alI  Member
States recognised. Rutes on impLementing  measures of conservation  and controL
were close to adoption. It  was felt  that Member States woutd novl concentrate
on the key issue which is the distributjon of avaiLab[e  resources. This wilL
be facilitated by the fact that aLL Member States have now informed the Commiss'ion
of their negot'iating position concerning desired guantities and species of fish
so that the Commission  can work out a finaI distribution  proposaL taking into
account the compensation for third country losses. This proposaL witl  be pre-
sented to a meeting of Fisheries Ministers in Brusse[s on 16 and 17 January,
which wiLL be considered as a continuation  of the December meeting and not as
a new meeting. In other words, the cLock has been stopped as far as the
fisheries negotiations  are concerned.  Consequently, the presidency of the
neetinq -  Danmark  wouLd normaLLy  have assumed jt  from 1 January  1978 -wiLL
remain with the Betgian Ministei HumbLet and aLL existing fisheries regulations
concerning conservation, third country arrangements,  etc., wilI  remain unchanged
even if  they were due to expire at the end of 1977. This procedure couLd indicate
the wiL[ingness of Member States to come to a finat decjs'ion, after two years
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POLITIAUE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE PECHE
JANVIER 19784.
POLITIAUE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE PECII€
INTRODUCTION
LorsquriL a et6 propos6, iI  y a guelques ann6es, de r6unir aux Nations-Unies
une Conference  mondiate sur le droit de [a ner, Itun des objectifs principaux  de
cette pnoposition consjstajt A tenter de repondre aux exigences  de pLus en ptus nom-
breuses de Ltenvironnement marin, par Le biais drun accord 96neraL negocie par tou-
tes Les nations pLut6t que de sren remettre i  La Liberte incont16Lee  de ces dernidres.
La r6soLution  des Nations-Unies instituant la Conference sur le droit de [a mer consi-
derait en effet que certaines  de ces ressources appartenaient au patrimojne commun de
lrhumanite. PLusieurs  ann6es de n6gociation seront encore n6cessaires pour en apporter
ta preuve et,  sans attendre Ia concIusion d'un accord g6n6ra[, plusieurs Etats c6tiers
ont d6je commenc6, par une action directe, i  mettre en oeuvre cdrtaines parties de La
n6gociation gIobaLe.
Le pr6sent  document concerne la partie de Ia n6gociation gLobaLe re[ative b L'ex-
tension, jusqurb une distance de 200 miLLes d part'ir des Lignes de base -  ou A partir
des lignes m6dianes Lorsque La distance separant  Les c6tes ne permet pas dra[l.er jus-
quti 200 mittes -,  du contr6le exerc6 par [es Etats c6tiers sur les ressources bjoto-
giques de [a mer. Comme tes Etats c6tiers justifient  g6n6raLement  Leur action en se
r6f6rant au "consensus en cours de formation" qui stest d6gag6 A La Conference sur te
droit de La mer, il  est utiIe drexaminer la part'ie du texte de negociation,  officieux
et compos6  de divers 6[6ments, qui traite  des questjons reLatives A ta p€che.
En fait,  cette partie du document a pour titre  : "Conservation des ressources bio-
logiques" et IrEtat c6tier qui acquiert des droits ou qui se voit attribuer La juridic-
tion de territoines marins dans Le cadre de cette partie du document a 6gatement  des
devoirs A assumer. L'Etat cdtier concern6 doit, par exempLe, garantir par des mesures
ad6quates de conservation et de gestion que La continuit6 des ressources bioLogiques
situ6es dans sa zone de p6che nrest pas mise en danger par une surexp[oitation,  et  Les
mesures qutiL adopte doivent tenir  compte des besoins 6conomiques des communautes  de
pEcheurs c6tiers, des habitudes en matiCre de ptche, de L'interd6pendance des stocks
de poissons, etc.
La conservation des ressources bioLogiques a pour objet LtutiIisation  optimate
de ces dernidres. It  va sans dire que cette utitisation  optimaLe, qui est Li6e i  Lrex-
pLoitation  des ressources biotog'iques, est une activit6 6conomique; Lrabsence de mesu-
res de conservatjon  risquerait  de faire disparaitre Les activit6s de p6che en m€me temps
que Les ressources, et ceLa au d6triment non seuLement  des p6cheurs, mais encore des
consommateurs  de nombreuses  parties du monde, notamment  des pays de la Communaut6,  pour
lesquets le poisson pr6sente un int6r6t consid6rab[e en raison du fait  qu'iL constitue
une nourriture abondante et reLativement bon marche, tout en ayant une teneur en pro-
t6ines 6 Lev6e.
Dans Les propositions qureLLe a soumises i  ce sujet au Conseil au cours des deux
dernidres ann6es, La Commission  srest bas6e Le plus possibte sur Le "consensus en cours
de formation" gui srest digage i  ta Conf6rence sur [e droit de La ner, ainsi que sur
le droit  communautaire existant, y compris notamment Le Traite dradhesion en vertu du-
quel [e Danemark, LrIrLande et Le Royaume-Uni  sont devenus membres de La Communaut6  Le
1er janvier 1973. Par cons6quent, [a Commissjon  a accord6 une importance primord'iaLe,
dans ses propositions, i  [a n6cessit6 de prendre des mesures de coneervation et de con-
t16[e et de faire en sorte quretLes soient efficaces. Son attitude a 6t6 motivee oar
[e fait  que rien drautre sur le pLan internationat ne peut justifier  La revendication
de zones de p€che dtendues e 200 mit[es, et gue Irobjectif  fondamentaI de cette mesure
consiste A pr6server et am6liorer tes zones de pBche existantes,  dans Ltint6r€t tant
des p6cheurs que des consommatGurs.  Dans le contexte de la Communaut6, ce[a impLique
Le partage des avantages et des charges impos6es par cette nouveLLe geographie  mondiaLe
de La p6che. Les propositions de La Conmissjon tiennent pLeinement compte de ce facteur.-2-
Les pages qui su'ivent pr6sentent  en queLque sorte un historique des activit6s
de [a Communaut6 en matidre de p€che et donnent un apergu des propositions de La
Commission  concernant les activit6s futures de La Communautd dans ce domaine.  La
po[itique de La p€che ainsi pr6conis6e par [a Comrnission devra'it aboutir i  prot6ger
ta p€che dans t'immediat en tant quractivit6  6conomique, et A Lram6liorer gradueLLe-
ment par des mesures strictes de conservation qui devraient €tre prises dds mainte-
nant, pour Le bien des pOcheurs et des consommateurs, dans [e cadre d'une politique
communautaire  de la pBche 6quiLib16e.
I.  BACKGROUND
1. De La haute conjoncture i  La 16cession
Jusquren 1965 environ, Les activit6s de p6che ont connu un grand essort :  La pro-
duction mondiale a augment6 de 50 % entre 1956 et 1965; La Communaut6 d Neuf a doubt6
Le voLume de ses prises entre 1958 et 1968. A pr6sent, on assiste d une stagnation
des prises mondiates et communautaires.  Cette situation est due en grande partie au
fait  que  tes  investissements  effectues au cours de La periode de haute
conjoncture, ont fait  progresser ta productivit6 i  un point teL que ta reconstjtution
des stocks nra pas pu suivre Le m3me rythme et que les espdces les ptus communes ont
commenc6 A st6puiser gravement.  De ptus, dds 1975, j[  6tait  6vident que Le r6gime de
quotas votontaires de captures, institu6 par des organisations  internationaLes de con-
servation des ressources  de pEche - parmi IesqueLtes la NEAFC (Convention relatjve aux
ptcheries de !rAtlantique  du Nord-Est) et  LTICNAF (Convention internationate  reLative
aux p$cherjes de LrAttantique du Nord-0uest) touchaient te pLus les pays de [a CEE -
n'etait pas suffisamrnent efficace. Des 6L6ments d6termjnants de l-a crise ont 6t6 drune
part, Iraugmentation  du plix  du carburant d [a suite de La crise du p6tro[e, ce qui a
rendu notamment  ta grande p3che de moins en mo'ins 6conomique, et drautre part, pendant
une certaine p6riode, [e n'iveau trds bas des prix sur te march6 mondiaI et  Le surappro-
visionnement  des rarih6s de [a CEE, ce qui a amen6 cette derni6re, en 1975, e introduire
des restrictions temporaires A Irimportation, i  accorder des aides au stockage priv6 et
des subsides A lrexportat'ion  de poisson  congeL6 afin de 16duire Irimpdct des importations
ex cess i ves.-3-
Z. Prob[dme  des p€ches excessives
.  Lrexempte  suivant ilLustre Le probLdme des ptches excessives :  La moyenne  des prises annueItes de harengs aduttes dans tes anndes 50 etait  dtenviron 600.000 A
700-000 tonnes en Mer du Nord; en raison de La p€che industrieLLe, ce tonnage est passd d 900.000 tonnes,et vers 1965, [es bateaux pratiquant [a p€ihe A ta siine avaient de nouveau augment6 Les prises qui atte'ignaient ators 114 niLIions de tonnes. Le 16suL- tat en a ete un 6puisement des stocks, entrainant une chute des prises qui nt6taient pLus que drenviron 500.000 tonnes vers 1975. En 1977, Les reproducteurs  des stocks de hareng avaient atteint  Le niveau "critique" de 1s0.0b0 tonnes.
Dans LrensembLe de ItAttantique-Nord,  [es prises de harengs sont tomb6es de 3.334.000 tonnes en 1964 e 1.616.000  tonnes en 19?4. tes prisei danoises,  atLemandes et n6erLandaises ont 6te reduites de moitie. SeuLes Ies prises britanniques ont progress6
de 99.000 e 160.000 tonnes.
La situation a 6te La m€me pour [e cabiLLaud t en 1964, Les p€cheurs frangais ont pris 178.000 tonnes de cabiLLaud dans L'AtLantique-Nord, tei ntLemands 176.000  tonnes et tes Britanniques 361.000 tonnes. En 1974, les prises,d6barqu6es en France et en ALte-
magne ava'ient diminue de moiti6 et Les prises d6barquees  au Royaume-uni 6taient tomb6es e 323.000 tonnes.
A la fin  de 1976' Les stocks de harengs et de soLes de La Mer du Nord etaient ['objet drune surexp[oitation  intense, te iabit[aud,  traigLefin  et  La ptie
6taie-nt Sqatement  sure:p.toi t6s.  En cons6quence, [e volume des prises des p€cheurs a et6 pLus faibLe matgr6 des efforts de pOche'"r..r. et nomore d,enire eux ont vu leurs revenus nets baisser en depit de prix ptus 6tev6s. Ces prix ptus ete- v6s, i  Leur tour, ont affect6 [e budget des consommatuers.
<. Les zones de 200 mi I les se repandent
Devant La diminution des stocks, drautres pays ont commenc6 i  aborder drune manidre pLus exctusive te probtdme  des eaux entourant  Leurs rivages. En 1972, ['rsLande a etendu La Limite de ses zones de p€che A 50 miltes; en 1975, t;  Norvdge a institu6 des zones interdites aux chaLutiers entre 12 et 50 miLLes;  Le 15 octobre 1975, L'IsLande a etendu La Limite de ses zones de p6che a 400 mil.tes et,  dans [e courant de 1976, iL est devenu 6vident que trois-autres pays attaient suivre:  La Norvege et  Le canada, qui ont annonc6 leur intention drintroduire des Iimites de p3che de 200 mittes i  partir  du 1er janvier 1977, et tes Etats-Unis,  qui ont arret6 des mesures legisLatjves afin d'instaurer une Iirnite de 200 mittes d part.i r du 1er nars 1977.
Etant donnd les circonstances, ta cEE a d6cid6 qureLte ne pouvait pas attendre La concLusion,  par la Conf6rence  des Nations-unies sur Le droit de La r!.,  atun accord internationaI  en La matiere, car dtune part eLLe avait commence i  perdre Lraccds aux eaux traditionneLtes de t'Attantique Nord, et drautre part it  6taii  probable que drautres  pays  aLLajent  intensjfier  teurs  activj- tes de p€che au large des c6tes de [a cEE, Iraccds aux autres zones de p6che teur 6tant 6gatement refus6- Le 3 novembre 1976, Le Conseit des ministres a officieLLement ratifie lraccord conc[r.r par les ninistres dei affaires 6trdngdres A La Haye [e 30 octobre et pr6voyant une extension concert6e des Limites de p3c[e au larqe des c6tes atLantiques de La CEE A ta date du 1er janvier 19TT.
Ir.  LA poLrTrauE  cof{rvluNE  pE LA pECljE
La commission srest int6ress6e en 1966 a Irinstauration  dtune potitique commune de La p€che torsque ta production des six a commenc6 i  stagner, que'i,attitude des pays tiers est devenue de pLus en ptus restrictive en ce qui concerne Leurs Limites de 12 miIles, que Les niveaux drauto-approvisionnement de La Communaut€ ont amorc6 uneforte baisse pour certaines espEces inportantes tettes que [e hareng (71 y.) et [e thon
(40%) et que tes pOcheurs'de [a Communaut6 ont d0 de pLus en pLus porter leur atten-
tjon vers LrAtlantjque du Nord-Ouest -  autant de raisons impLiquant une n6cessite de
changements structureLs. Des propositions  pour une poLitique commune de La pBche, p16-
sent6es en ju'in 1968 et adoptdes par Le ConseiL en octobre 1970, sont entrdes en vi-
gueur en flvrier  1971.
1. Fdvrier 1971 : entr€e en vigueur de ta po[itique commune de La p6che
Lr6t6ment principaI de ta nouveL[e potitique etait  ta reconnaissance, pour tous
Ies Etats membres, du principe de Lr69atit6 des conditions draccds aux eaux territo-
riales de tous [es Etats membres  en vue des op6rations de p€che, sraccompagnant  drune
aboLition des restrictions nationaLes concernant Le d6barquement des prises par [es
p6cheurs drautres Etats membres de Ia CEE. Des exceptions d caractAre transitoire nront
6t6 autoris6es que jusquri une distance de 3 miLLes et exctusivement pour Les r€gions
c6t'idres d6pendant essentieL[ement  de Ia ptche cdtidre. Des actions communes de nature
structuretLe  ont 6td pr6vues afin dtam6Liorer ta comp6tit'ivit6 de La ftotte  de La CEE,
notamment de ceLLe des zones c6ti6res. Les d6penses du Fonds Europ6en dr0rientation et
de Garantie AgricoIes  (FE0GA) concernant ['am6tioratjon des structures ont ntteint
70  mittions drUC au cours de La periode comprise entre 1972 et 197?. Le Royaume-Uni -
bien que ne pouvant en beneficier pour [a premidre fois qu'en 1973'a  negu pLus de
40 % des fonds attribu6s au cours de cette p6riode.
Le rdgtement a et6 adopte en octobre 1970, e [a veitLe de Lrouverture  des ndgocia-
tions avec 4 pays candidats dont 3 -  Le Royaume-Uni,  Le Danemark et La Norvege (qui
devait par ta suite ret'irer sa candidature) jouaient deji dans [e domaine de ta p€che
un 16le majeur, [eurs prises totales atteignant en voLume te doubLe de celui des six
Etats membres originaires.
Le rbgtement de base a donc fajt  partie de Iracquis communautaire que ces Etats
membres ont d0 accepter lorsquri[s ont adher6 d La Communaut6 en 1973 et qui est repris
dans te Traite dradh6sion.  It  a toutefois 6t6 convenu dans ce dernier que jusquren 1982
les Etats membres de Ia Communaut6 pourraient Iimiter les activites de p€che A Lrint6-
rieur drune timite de 6 miLtes (12 miLLes dans certaines rdgions (*))aux navires p€chant
traditionnetLement  dans ces eaux et op6rant i  partir  de ports situds dans ta zone c6tidre
geographi que correspondante.
It  a et6 6gatement  convenu que six ans au pLus tard aprds Iradh6sion, [a Communaut6 fi-
xerait [es conditions de p3che en vue de garantir [a protection  des fonds et la conser-
vatjon des ressources  bjologiques de La mer.
2. Organisation  commune de march6
Lrautre aspect de [a poLit'ique commune de [a pOche a 6te Lrorganisatipn  commune
de marchd. Cette dernidre comporte des normes communes de commerciaLisatjon, des aides
pour La constitution  drorganisations de producteurs, des prix drorientation servant de
base A !a fixation des prix de retrait  -  entre 60 et 90 % du prix d'orientation  -
auxquets [e poisson peut €tre retir6 du marche pour soutenir ce dernier, des prix de
16ference pour certa'ines importations, des restitutions i  Lrexportation  et Ie soutien
du FE0GA.
(*) La timite de six mil[es nautiques a 6t€ 6tendue i  12 mitles autourdu Groentand, [e
L.ong de ta c6te occidentate du Danemark,  de Thybordn i  Btaavandshuk,  te tong des
c6tes des d6partements frangais de ta Manche, de trlt[e'et-Vitaine,  des C6tis-du-
Nordrdu Finistdre et du Morbihanr[e  Long des c6tes septentrionaLe  et occidenta[e
drlrtanderdu  Lough Foyte au port de Cork au sud-ouestr[e  [ong de La c6te orientaLe
drlrlanderde Carlingford Lough A Carnsore Point (excLusivement pour [es crustac6s et
tes molLusques)rautour  des lLes Shet[and et OrcadesrLe tong du nord et de Itest de
IrEcosserdu  Cap Wrath A Berwickr[e  long,ldes c6tes nord-est-de  ItAngteterrerde Ia ri-
vidre Coquet A Ftamborough  Head,Le tong des c6tes sud-ouest du Royaume-Uni, de Lyme
Regis i  Harttand Point (y compris douze mitLes nautiques autour OL t,r[e  de Lundy et County Down).-5-
Les d6penses retatives A Itorganisation  commune de march6 -  qu'i couvre ta ptupart
des esp6ces communes - ont continuetLement  augment6. En 1971, Le montant totaI des
aides ir [a commenciaLisation srest 6teve i  176.600 UC. En 1972, ce totaL est pass6 A
1.248.600  UC, i[  a ete de 1.180.000  UC en 1973, de 1.169.200 UC en 1974t et en 1975 et
en 1976 -  mauvaises ann6es pour Les p3cheurs de La CEE -  iL a atteint 9,3 et 10,5 miL-
Lions drUC.
3. Aides sp6ciaLes destin6es A La restructuration de La ftotte  de p€che
En 1972, La Commission a comp[ete  Les rdgLements de base par des propositions
draide i  La restructuration  de La fLotte pratiquant  La grande p6che au cabillaud. En
d6cembre 1972, la Commission  a approuv6 un programme draides du FEOGA i  cette industrie,
r6parti sur cinq ans. 10r2 miLLions drUC ont 6t6 rendus disponibles  pour financer 25 %
au maximum du co0t des nouveaux investissements  destines i  restructurer la flotte  et i
reconvertir  une partie de ceLLe-ci qui abandonnerait ainsi Le cabiLLaud saL6 au profit
du cabi Ltaud surgele et drautres espdces tieLLes que te thon, Lra'igLef in et 'Le merLu.
Ces propositions  ont ete suivies en 1973 par drautres propositions reLatjves i  La
coordination des r6gimes draides nationaux, et,  en d6cembre,  par des proposjtions  de
restructurat'ion de Lrindustrie de Ia pOche c6tiere. Cette industrie exerce souvent son
activjte d partir  de r6gions moins favoris6es du point de vue 6conomique; eLLe repr6-
sente un tjers du volume de La production totaLe, 40 % environ de sa vaLeur, et procure
des empLois aux trois-quarts  de LrensembLe des pBcheurs. La Commission  vouIait ainsi
encourager  ta mise d La retraite ant'i!ipee de 26.000 p€cheurs, accorder des primes i
La d6moIition pour 80.000 tonneaux de jauge brute et encourager des programmes drin-
vestissement  pLuriannueIs. Les propositions concernant Les aides nationales et ta pBche
c6tiere font actuellement Irobjet d'uri nouveI examen du Consejt.
III.  NECESSITE  DIUNE  POLITIQUE  GLOBALE
1. ImpLjcations  des mesures prises par Les autres pays
Les propositions reLatives A Lrindustrie  de La pdche c6tidre, faites i  La fin
de 1975,6taient symptomatiques  de Itdtat d'esprit de La Commission  qui devenait de
ptus en pLus consciente, a cette 6pogue, du fait  que [a tendance i  porter a 200 miLLes
Les Limites des zones de pEche aLLait poser i  La CEE des probLemes specifiques et que
[a poursuite d'activitds de p6che non cont16l6es dans les eaux communautaires ne pou-
vait quraboutir i  un 6puisement rapide des ressources.
Une anaLyse effectuee i  Ir6poque par [a Commissjon indiquait que 72 Z des prises
de [a CEE sreffectuaient  dans des eaux reLevant de La juridiction de La Communaut6
(principaLement dans LrAtLantigue Nord) ou susceptibLes de se trouver i  travenir pLac6es
sous cette juridiction  (La Battique et [a Mediterrande), mais que ce chiffre pouvait
induire en erreur en raison du tonnage de poisson destin6 i  ta consommation  humaine
captur6 dans Les eaux des pays tiers..En effet,  ce tonnage a une valeur retative sup6-
rieure d ceLle du poisson capture i  des fins industrjeL[es par Les pays tiers dans Les
eaux de ta CEE.
Les principaux  fonds de p€che de
LtensembLe des captures, sont situes 4
L'ItaLie, tes Etats membres effectuent
cette zone. 7 % seutement  des captureg
Lie -  provjennent  de Ia M6d'iterran6e,
zones sjtu6es A Irest de [a partie m6{
En supposant, i  LrextrEme,  que td
timites des zones de 200 mittes des oa
res effectudes i  lrinterieur des Iimit
soient aL[ou6es aux p€cheurs de ces de
perte nette de La Communaut6,  pour tou
La Communaut6, qui fournissent environ 85 % de
ans IrAtLantique du Nord-Est. A Lrexceptjon de
La plus grande partie de Leurs captures dans
de La Communaut6 -  mais 86 i( de ceLtes de lrlta-
4 % de trAtLantique  du Nord-0uest et 2 % des
iane de trAtLantique.
utes Les captures effectu6es i  Lrint6rieur  des
ys tiers  soient perdues et que toutes [es captu-
es de p3che de 200 milles des Etats membres
rniers, seton Ies caLcuLs de ta Commission,  ta
tes tes espdces, serait assez faib[e, environ-  6-
150.000 tonnes mdtriques sur [a base des chiffres de 1973, soit moins de 5 %. Dans
LtAtlantique Nord, [a difference serait presque nuLLe. Mais comme Les Etats membres
capturent des espdces de pLus grande vaLeur commercjaLe  dans Les eaux des pays tiers
(notamment Le cabiLLaud), te co0t, en termes dr6conomie,  se traduiraient par une perte
financidre trds importante pour la Communaut6, sans parter des co0ts cach6s impticites
de restructuration  des industries de ta p6che et des industries i  terre.
Les derniers catcuLs effectu6s par La Commission, qui ne tiennent pas compte du
16suLtat des n6gociations  relatives i  Ltaccds aux eaux non communautaires, estiment
les pertes du Royaume-Uni i  213.000 tonnes pour 1978, soit 36 Z des captures totaLes
de ce pays au cours de La p6riode comprise entre 1973 et 1976. ProportionneLLement,  La
situatjon de LrAttemagne est encore ptus mauvaise : si  Les pertes totates sont estim6es
a 1ru.000 tonnes, eLLes reprdsentent 52ll des captures tota[es. En ce qui concerne  ta
France, Les pertes sont de 20 % du totaL des captures,, soit 52.000 tonnes. LrItaIie,
eILe aussi, subit des,pertes,  mais de moindre importance.
2. Communication  de La Commission de f6vrier 1976
Dans une communication  de fevrier 1976 reLative aux probldmes [ies A La cr6ation
de zones de p6che de 200 miLLes, La Commission  a pour la prem'idre fois atti16 Lratten-
tion du ConseiL de ministres sur ce que Sir Christopher  Soames, aLors Commissa'ire  aux
retations exterieures, a appe[6 ult6rieurement "le probleme Le pLus difficiLe  et  Le
ptus compLexe" que La Commiss'i on.0rtoLi ait  eu a traiter.
La Commission d6cLarait que La poLitique commune de la ptche devrait €tre r6vis6e
sur la base du principe de Ir6gaLit6 dtaccds tout en tenant compte de la n6cessit6 de
conserver Les stocks de poisson, que des accords devraient €tre n6goci6s avec Les pays
tiers sur les droits 16ciproques de pOche et qurune position commune devrait 6tre d6fi-
nie i  La Conf6rence des Nations-Unies sur Le droit de [a mer. La question de Irextension
des zones de p6che a 200 miLLes sur une base concert6e a 6t6 soumise au ConseiI europ6en
des chefs de gouvernement qui srest 16uni en juin A BruxeLtes; ce dernier A exprim6 La
"d6termination de La Communaut6 de prot6ger tes intdr€ts L6gitimes" de ses p€cheurs.
Le ConseiI de ministres a adopte en juiLLet une decLaration  drintention sur Lrintroduc-
tion de [a Limite des zones de pOche a 200 mitLes.
3. Premidres propositions  d6taiL[6es retatives i  un 6Largissement  de ta poIitjque
commune de [a p6che :  septembre  1976
En septembre  1976, La Commission  a soumis au Conseil des propositions detaiLlees
reLatives i  une poL'itique de La p6che revis6e et destin6es i  etoffer Iraccord p16c6dem-
ment intenvenu  pr6voyant que [a Communaut6 porterait ta Limite de sa zone de p6che A
200 mitfes i  partir du 1er janvier 1977. Les propositions de [a Commission dtaient ba-
s6es sur trois  consid6rat'i ons fondamentaLes, d savo'i r:
1. Quri moyen et Long terme iL serait de Lrinter6t tant des p6cheurs que des consomma-
teurs de garantir trexpLoitation optimale des ressources bioLogiques de La zone
communautaire, et quren cons€quence Lr6tude de mesures efficaces pour la conserva-
tion,  Le developpement et  La gestion de ces ressources 6tait  un besoin vital;
2. Que dans Le cadre de [a gestion des ressources,  iL serait n6cessaire de maintenir
dans toute La mesure du possibLe [e nivepu de LtempLoi et des revenus des r6gions
c6tidnes  d6savantag6es du po'int de vue 6conomique ou fortement d6pendantes  des acti-
v'ites de la p0che;
3. QuriL serait n6cessaire dtintensifier les efforts au cours des cinq prochaines ann6es
en vue dradapter Les fLottes aux possibillit6s de captures, ce qui n6cessiterait des
mesures sp6cifiques pouvant beneficier draides financidres de La Communaut6.
La Commission a propos6 simuttanement dressayer dtaccroitre Le voLume des captures
access'ibtes  aux p6cheurs de [a CEE au moyen de n6gor;iations  avec des pays tiers,  et ded6vetopper  au maxjmum  Les ressources exptoitabtes dans La zone communautaire en
r6duisant our 6ventuetlement,  en 6Liminant par 6tapes de cette zone Les activi-
t6s de p€che des fLottes de pays tiers.  Le Consejt a Largement soutenu tes vues
de la Commission.
4. Gestion des ressources de [a Communaut6
En ce gui concerne tes eaux de ta Communaute, [a Commission a propos6 d'6tendre
Le principe'aes UanJes-cotidres de 12 miLLes en en r6servant  Lraccds, sur La base des
droits historjques, i  tous Les Etats membres  jusqu'en 1982 au moins et m€me au-deti  de
cette date si Le ConseiL marque son accord; e[Le a 6gaLement  propose drinstaurer  un
169'ime de quotas de captures assorti drun cont16Le approprie de Lrutitisation de ces
aeiniers dans Ltensemb[e de La zone de 2A0 niltes. La Commission proposerait chaque
ann6e au ConseiI La fixation drun totaL annueL de captures  (TAC) par stocks ou groupes
de stocks, qui serait r6parti entre tes Etats membres et Les pays t'iers pouvant y pre-
tendre. Priorite serait donn6e dans le cadre de ce TAC aux 169ions septentrionaLes  du
Royaume-uni et d LiIr[ande o0 tes imptications sociates et 6conomiques des activites
de p€che sont particuIi€rement imporiantes. IL serait 6gatement,tenu compte de [a si-
iu.fion particuLidre du Groen[and.  La Commission  a propos6 en m€me temps que des aides
fjnancj6'res,soient rendues disponibLes pour reconvertir Lrindustrie de Ia p6che en
fonction des rdatit6s nouvet[es.
5, Le compromis  de La Haye : 0ctobre '1976
A La suite de Itopposition  A ces propositions manifest6e par Le Royaume-Uni et
LrIrLande qui souhaitaient  sauvegarder  teurs revendications de bandes c6tieres excLu-
sives de 50 miLLes ou des formutes sembLabLes, une 16union officieuse des ministres
des affaires {trangdres  tenue A La Haye, A ta fin du mOis droctobre 1976, a abouti
i  un comoromis coniernant Lt6tape suivante. Le compromis a ete ratifi6 oflficieLLement
Le 3 novembre.
Dans Le cadre de ce compromis, Le ConseiI a accept6 que [es Etats membres 6ten-
dent, par une action cOncert6€, Les Limites de Leurs zones de p€che a 200 mitles au
Large Oe Leurs c6tes bordant ta mer du Nord et IrAtLantique i  compter du 1er janvier
1921. rc ConseiL a autoris6 La Commission i  entamer des n6gociations en vue draboutir
A des accords-cadre.  It  a ega[ement  donn6 son accord pour que Les difficultds particu-
Li6res rencont16es par les pBcheurs  du GroenLand,  des parties septentriona[es du Royaume-
Uni et de LtlrLande soient prises en consideration tors de ta r6partition des ressources
de pBche de ta CEE, pour que [a Communaut6 participe aux d€pens.es relatives A [a sur-
veil[ance de certaines zones de p€che  et pbur que L''industrie de ta p€che irLan-
Oa'i's!'ijirlisi-  uEir'e?llilr Alun d6vdloppement progressif et continu sur [a base du progranme
gouvernementat irlandais de d6vetoppement de La p€che, qui pr6voit une augmentation
des caotures irtandaises de 75.OOO tonnes en 1975 a 150.000 tonnes en 1979.-8-
Lraccord de La Haye prevoit 6galement une procddure  permettant aux Etats membres
de prendre des mesures de conservation  autonomes et non discriminatoires [i  oi  iL
nrexiste aucune mesure communautaire,  sous 16serve de chercher Ltapprobation de La
Commission.
IV. REGIME INTERNE  POUR 1977
1. Statu quo
Comme il  etait  devenu evident qut'iI faudrait pLus de temps que Lron n'en disposait
encore en 1976 pour adopter les propositions de Ia Commission, cette dernidre a sugg616,
en decembre, d'instaurer un rdgime int6rimaire d'un an sur la base des principes rete-
nus i  Lrint6rieur et d Lrext6rieur de ta Communaut6.  Mais, drune part,  Les exigences
du Royaume-Uni et de lrlrtande en ce qui concerne Les bandes c6tieres excLusives 6taient
difficitement conciLiabLes  avec Le point de vue de nombreux autres Etats membres :  en
effet,  ces derniers, tout en acceptant Le principe des quotas, estimajent  que ceux pro-
pos6s par la Commission nreta'ient  pas acceptabLes;  drautre part, de Lravis generaL, un
rdgime int6rimaire c16erait trop de precedents Lors de LretabLissement  drun 169ime de-
finitif.  En cons6quence,  [e ConseiL est convenu que les activites de p€che en janvier
1977'et  cette mesure a ete 6tendue par [a suite i  toute Lrann6e 1977 torsqutit est
devenu evident quraucun 16gime interimajre n!6tait possibLe -  devraient rester au niveau
de ceLLes de 1976; autrement dit,  on est convenu drun "qtatu quo".
2. Action de [a Communaut6 en matidre de conservation en 1977
Cet accord de statu quo conclu pour 1977 s'est r6v616 nr6tre en fait  qu'un cadre
qui a ete compL6te par toute une s6rie de mesures de conservation  pLus ou moins contro-
vers6es, dans Irattente drun accord sur une poLitique drensembte.  Ces mesures compre-
naient Irinterdiction  des navires-usines, La 16duction it 20 % des prises accesso'ires
inevitabLes  de harengs dans La p6che'industrieLte  ainsi que des restrictions sur Les
captures de harengs et de tacauds norv6giens.
a) Hareng : La p6che directe au hareng dans [a mer du Nord a ete interdite du 28 f6vrier
Zif30-avriL; cette mesure a ete approuv6e  en f6vrier et prorog6e pLusieurs fois par
Ia suite jusqurA couvrir finaLement toute Lrannde i  Lrexception  seuLement  drune cer-
taine p6riode en juittet,  au cours de LaqueLLe  La Grande-Bretagne a appLique une
mesure drinterdiction  uniLat6ra[e quteL[e a ju.stifiee en se ref6rant 6 lraccord de
La Haye. La p6che directe au hareng a ete interdite dans [a mer CeLtique du 1er mars
au 31 d6cembre, et eIte a fait  Lrobjet de quotas au Large des c6tes ouest de L'Ecosse
et des c6tes ouest de trlrtande, a'insi que dans La Mer drlrlande (ou iL existe
69atement une interdiction partieLte). Lrinterdiction de Ia pEche directe ainsi que
du d6barquement  du hareng i  des fins industrietL,es a ete instaur6e en septembre.
b) Tacaud norv6gien : La ptche au tacaud norv6gien'- qu'i pr6sente une importance parti-
culidre pour Irindustrie danoise de La farine de poisson (18,5 % du tonnage de 114
miLlion de tonnes captur6 pour [a farine et Irhuile en 1975 et 3O,7 7, du tonnage
de 115 miILion de tonnes captur6 en 19741a ete irrterdite du 21 f6vrier au 31 mars afin
de proteger les stocks de jeunes aigLefins et de merLans dans une zone au Large de
IrEcosse. Cette interd'iction a 6t6 renouve[6e du 1er septembre  au 15 octobre et recon-
duite ensu'ite jusqutA La fjn  du mois droctobre s()us une forme queLque peu aLL6g6e. Bien
que La Commission, dans une proposition, ait  demandd sa prorogation  jusqutA La fin  de
Lrann6e, Le ConseiL ne Lta pas renouveLde. Toute'fois,  invoquant traccord de l-a Haye
reLatjf aux mesures autonomes  en Lrabsence de mesures comftunautaires, le Royaume-Uni  a
proro96 uniLat6raLement cette interdiction aprbs avoir demande L'approbation  de La Com-
mission, qui Lui a 6t6 accord6e.-9-
3. Mesure autonome ir[andaise
Un certain nombre de mesures de conservation  nrayant pu 0tre adopt6es par te Con-
sejL en f6vrjer 1977, l.e gouvernement  irLandais a annonc6 son intention dtinterdire  Lrac-
cds des zones situ6es au [arge de ses c6tes jusquri une distance de 150 miLLes aux ba-
teaux de pLus de 1'10 pieds de [ong et drufie puissance sup6rieure a 1.110 chevaux. Cette
mesure a g6n6ratement 6t6 consid6r6e commf une mesure discriminatoire - or La non-discri-
mination des mesures est une dispos'ition fondamentaLe de Lraccord de La Haye - attendu
quren pratigue etl-e perrnettait A tous Leslbateaux irtandais de p€cher mais excIuait un
grand nombre de bateaux de p€che de certafns autres Etats membres. Par La suite,  Le
gouvernement irtandais a reporte LrappLicftion  de cette mesure au d6but du mois dravriL
tandis que ta Commjssion tentait de parvehir i  un compromis sur ta base de quotas et de
programmes  de pEche pour tes Etats membres  ayant des inter6ts de p€che dans ta zone con-
cern6e. IL nra cependant pas ete possible draboutir  A un accord et LrIrLande a pris une
mesure autonome.
La Commjssion  a d6cidd drintenter une action en vioLation du traite; l.e 22 nai,
ta Cour srest prononc6e i titre proviso'ire en faveur de [a Commission,  mais ette a de-
cide de surseoir A cette d6cision dans Irespoir drun compromis.  Aucun accord nrayant
pu 0tre trouv6, [a Cour a ordonn6 i  LrInLande,  Le 13 juiLLet, de suspendre les mesures
restrictives prises uniLatdraLement  contre tes bateaux de p3che des Etats membres jus-
quri La prononciation du jugement. Les IrLandais ont aLors mis fin aux mesures d'infrac-
t ion.
V. REGIME EXTERNE  POUR 1977
Au moment  m€me orl ta Communaute a decidd de maintenir Le "statu quo" pour te
169ime interne, eILe a pris pLusieurs d6cisions autonomes concernant La p6che de pays
tiers dans Les eaux communautaires et eL[e a commenc6 des n6gociations avec une s6rie
de pays en vue de concLure  des accords-cadre concernant tes droits de p3che 16ciproques.
a) ELLe a demand6  A certains pays tiers  de cesser Leurs actjvites de ptche dans Les
eaux de La CEE i  part'ir de janvier 1977, tandis que des quotas de p€che, inf6rieurs
A La moyenne de teurs captures au cours de [a periode comprise entre 1965 et 1974'
ont ete aLlou6s i  pLusieurs pays pour trois mois. Tr:ois pays qu'i offraient d La Com-
munaut6 des droits de p3che r6ciproques -  [a Norvdge, Lrlstande et  Les ltes Feroe -
ont recu Lrautorisation de pOcher i  un niveau correspondant au "statu quo",
Lrattente de la cohcLusion draccords-cadre. Les activit6s de pOche des Etats-Unis
dans
at t endant
[es eaux communautaires ont 6t6 maintenues au niveau de 1975 en
ta concLusion d'accords.
b) Un accord-cadre a 6te signe te 15 f6vrier avec Les Etats-Unis; iL maintenait
tfaccds des p6cheurs de ta CEE aux eaux des Etats-Unjs A partir  du 1er nars 1977,
date de trextension  des zones de p6che des Etats-Unis i  200 miLLes.
c) Des n6gociations expLoratoires ont 6t6 ouvertes  avec te Canada en vue de parvenir
i  des accords r6ciproques vaLabtes i  partir  du d6but de @ctest-i-dire  ir L'exp'i-
ration de traccord ad hoc de 1977 retatif  i  Lrapp[ication de quotas convenus dans
Le cadre de LTICNAF.
d) Un accord-cadre a 6t6 sign6 avec Les ltes  F6roe et,  suite aux consultations,  cer-
tajns quotas 16ciproques ont et6 fix6s.e)
f)
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Le texte drun accord-cadre  avec ta Nbrvbge a 6gaLement  6te n6goci6 et un accord-
cadre a 6te signe avec la Sudde. Lei negociations avec La FinLande se poursuivent.
un systCme de Licences a 6te instaur6 pour Les pays drEurope, de LrEst -  LrURIS,.  La
poLogne et La RDA - i  partir  du 1er f6vrier afin de permettre i  La Communaut6 de
JGFe  respecteF-Les  quotas fixes pour Le premier trimestre. Les [icences ont 6te
d6Livr6es, au nom de ta Communautd,  par Le pays assurant [a pr6sidence du Consei[.
La responsabitit6  de La deLivrance de ces Licences a ete transf6r6e 6 La Commjssion
te 1er octobre 1977.
De nouveaux arrangements  autonomes concernant les quotas ont et6 introduits par ta
suite pour ces trois pays i  des intervaILes de queLques mois jusqurA La fin  du mois de
septembre; i  ce moment, [a Communaut6 a refus6 dtattribuer A lrUnion Sovietique drautres
quotas que ceux quj avaient 6te preaLabLement convenus au sein des organisations inter-
nationales de La p0che en ra'ison de ta d6c'ision sovi6tique de timiter s6vErement  ta
p€che communautaire dans La mer de Barents. Au d6but du quatri6me trimestre, Les quotas
pour [a Potogne et la RDA ont ete 6tendus proportionnet[ement  pour 2 mois seu[ement et
nront pas 6t6 renouve[6s par La suite, Les n6gociations entre ces deux pays et [a Com-
munaut6 sur Les accords-cadre  nr6tant pas encore termin6es.
Les n6goc'iations entre La Communaut6 et LTURSS sur un accord-cadre ont commenc6
te 16 f6vrier 1977; cr6tait La premidre fois que LTURSS  entamait  des n6gociations avec
ta CEE; des n6gociations  anaLogues  ont d6bute avec La Potogne Le 25 fevrier, et avec
ta RDA te 11 mars. Ptusieurs r6unions se sont tenues dans tes premiers six mois de
Lrann6e mais nront pas encore abouti d ta concIusion draccords-cadre.
Un nouveau ddveLoppement  dans Les relations avec les pays de IrEurope de trEst
est constitu6 par ta decision des autorit6s de la PoLogne et de la R6pubLique D6mocra-
tique Attemande dr6tendre e 200 milLes Leurs zones de p€che dans la Mer Battique d par-
tir  du 1.1.1978. Suite A une d€cision analogue des autorites su6doises, Le Vice-Pr6sident
GundeLach  a rep16sent6  La Communaut6, en tant qurobservateurrtors  drune 16union,  A
Varsovie, des pays qui font part'ie de Ia Convention de Gdansk 169issant Les activites
de o6che dans ta Mer Ba[tique.
g) Les conversations avec LrIs[ende ntont pas progress6 de manidre significative  au cours
de 1977.
Des quotas autonomes attribu€s i  LrEspagne  et au PortugaL ont ete periodiquement
prorog6s afin drassurer une certaine continuit6 tandis gue Ies n6gociations avec ces
pays se poursuivaient.  Ltactivite de p€che de t'Espagne et du Portugat a 6td soumise
i  un r6gime de ticences depuis Le 1er avrit.
La Commission a  6gaLement contact6 ta YougosLavie,  la Guin6e-Bissau,  Les lLes du
Cap Vert, ta fvlauritanie et [e Senegat afin drobtenir  de meiIteures  conditions  pour
tes p6cheurs de La CEE. Des n6gociat'ions avec ce$ pays sont en cours actuetLement.
Des accords retatifs i  un r6gime de Licendes ont 6t6 conc[us pour 1977 pour ta p6che
aux crevettes dans les eaux de [a Guyane frangaise, effectu6e par les p6cheurs japo-
nais, sud-cor6ens, am6ricains et autres; ces accords seront suivis de n6gociations  en
vue draboutir i  des accords specifiques de p6che entre La Communautd et ces pays.
La Commission a 6ga[ement pris des mesures pour assurer que [a position de [a Commu-
naute en tant qurEtat c6tier unique au sein de tTICNAF, de ta NEAFC et drautres orga-
nisations internationates,  soit prise en consideration et e[[e a participe activement





VI. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION  POUR 1978
Les discussions  qui se sont d6roul6es au ConseiL en 1977 nront pas modifie
Ltopinion de La Commission  Qui est'imait, soutenue en ceLa par Le Partement euro-
p6en, que son approche fondamentaIe du probLdme 6tait correcte. Cr'est pourquoi
tes propositions relatives aux arrangements concernant [es guotas pour 1978 sont
bas6essun les mbmes principes quten 1977, tout en 6tant p[us d6taiLL6es.  Outre
La fixation drun tonnage annueL de captures (TAC), Les propositions de La Commis-
sion portent 6gaLement  sur Ies points suivants: La conservation et [a gestion
des ressources  de pEche en 1978, les mesures techniques de conservation,  Irinspec-
tion et Le cont16te, une action structureLLe imm6diate, Lra'ide temporaire d ['in-
dustrie de ta p?che au hareng, Irjnterdiction de ta pOche djrecte au hareng dans  La
i{er. du Nord en 1978, trintendiction  de [a pBche au tacaud norv6gien en 1978 au
nord-est de t rEcosse et I raide communautaire destinde i  am6[iorer Irinspection
des activit6s de pEche et des bateaux de p3che dans [.es eaux entourant Le
Groen Iand et  L I I r^ Lande.
1) Propositions retatives aux tonnages annueIs de captures (TAC) et aux quotas
a) TAC: en ce qui concerne Ies TACrtes propositions de 1971 de [a Commissjon
6-nt bas6es sur Les avis scientifiques  Ies pLus pertinents et eLles partent
de recommandations faites pour 1978 par Le ConseiI internationaI  pour trex-
p[onation de [a mer ainsi que des avis drun groupe drexperts nationaux m'is
d La disposit'ion de La Commission  par Les Etats membres.
En raison des ex'igences de la conservation des ressources cte
La mer, Les TAC de 1978 impLiquent de s6rieuses  r6ductions pour un certain
nombre drespdces, ce qui a rendu Les discussions re[atives b [a r6partition
des quotas particutidrement  diffici  Les. La Commission a souIign6 que Les
r6pantitions effectu6es dans le cadre des arrangements reLatifs aux quotas
sont  diffi  ci Lement comoarabIe5  auX activit6s de p0che de Lrann6e'
p16c6dente, attendu que, drune manidre g6n6raLe, Ie totaL des captunes dis-
ponibLes est pIus bas.
b) Quotas: [a r6oantrition des quotas a ete effectuee  seLon Ies critdres suivants:
1'ffiaptures  minima Ies pr6c'i ses pouvant 6tre fournies par ta zone communau-
taire,  Ies pertes et Ies gains potentieIs r6suLtant des reLations avec Ies
pays-tiers offrant une r6ciprocit6, Les gains potent'ieLs dans Les eaux de
certajns pays-tiers  nrayant pas draccords de 16ciprocit6, et Ies ga'ins poten-
tiels  provenant de t'excLusion des eaux ccmmunautaires  de certains pays tiers
ne pouvant offrir  de reciprocite.  IL a 6gaLement  6t6 necessajne de se Livrer
d centaines hypothdses quant aux r6suItats des n6gociations  avec Les pays tiers.
Chaque fojs que ceta a 6t6 possibLe, La Commissjon a pris comme base de r6par-
tition  du TAC Le mode de r6partition de La NEAFC pour lrann6e 1976; dans Les au-
tres cas, eLLe a retenu Le pourcentage  reLatif des prises des diff6rents pays
en 1976. Selon ta Commission,  [e mode de r6partition de La NEAFC pr6sente
Lravantage de tenir  compte de pLusieurs  6[6ments importants: Les activjtes
tradit'ionneLLes  fa'isant preuve drun certain dynamisme interne, une p16f6rence
cbti6re et certains besoins sp6ciaux Limit6s. En outre, Le mode de r6partition
des quotas de La NEAFC a au moins permis par Le pass6 d'aboutir d un certain
accord au sein des Commissions internationaLes des pEcheries.- 12-
Parmi les "besoins sp6ciaux" incLus dans Le mode de r6partit'ion, i I y a L'i eu
de mentionner La proposition de La Commission, inscrite dans Lraccord de
La Haye, seton Laquet[e  une attention tout particuIibre devrait btre apportde
aux besoins des p0cheurs drlr[ande et du Nord du Royaume-Uni.
Dans Le cas de trlr[ande, La Commission a tenu compte dtune augmentation,
par esp6ce, de 2/3 des niveaux des captures irLandaises de 1975. Pour [e
Nord du Royaune-Uni, ette a tent6 dr6tabtir i  quel niveau les captures devraient
se situer, par bateau drun longueun inf6rieure A 80 pieds, p6ur permettre
de rdpondre aux besoins essentieIs  de trindustrie de ta pbche cbti&re.
La Commission a 6gaIement tenu compte des besoins sp6ciaux du
Groentand  reconnus dans t rAccord de La Haye.
c) Probteme des pertes subies par les pays tiers:  [a Commission a 6gaIement r6d'ige
es subies par Les piys-t'iers;
ces pertes pourraient 0tre compens6es en partie en permettant  a ces pays drac-
c6der aux stocks existants dans Ie poot communautaire et non distribu6s
(mertans bIeus, chinchards,  espdces non-attribuees au large du Groentand
restant aprds couverture des besoins des p6cheurs du Groentand) et en partie
par une r6aItocation de quotas de captures, par des changements  de structure
ainsi que par La recherche  de nouve[[es  zones de ptche, cetles situ6es dans
trAttantique Sud par exempte.
2. Conservation et cont16[e
Compte tenu de ta situation actuette en matiere de stocks et de conservation,
alors que les p3cheurs se m6fient mutuetLement de teurs activit6s et que cette
attitude se reftdte dans cette des Etats membres,'iI est essentieI dravoir un
systdme de contrbte et drinspection qui soit ctairement efficace.  Crest
pourquoi [a Commission a propos6 un 169tement qui autorise Lrinspection  des
bateaux de p3che et de teurs activit6s,  te contrOte des mises i  terre,  Le con-
t16[e des efforts de p?che et des proc6dures  de v6rification communautaires.
Les propositions  retatives i  Irinspection  des bateaux de pBche 6tabLissent des
rbgtes destin6es i  garantir que tes inspections effectu6es par Les Etats membres
dans leurs ports ou dans teurs eaux sont efficaces et non discriminatoires, et que
tes proc6dures drinspection  sont, dans toute ta mesure du possibte, uniformes
dans tous les Etats membres. Les m?mes principes srapptiquent au cont16le des
captures, destin6 6 fournir les informations n6cessaires A La gestion communautai-
re.
Dans une potitique  cmmune de la ptche, seules des proc6dr.3:I!Bl?":;l::"
i  interdire la ptche dans certaines zones torsque tes quotas sont 6puis6s.
Ctest pourquoi iI  est essentiel dtavoir des courants drinformation efficaces.
Des p[ans de p3che pr6v'isionnets pourraient sErvir sur une base communautaire
pour contrOter Ireffort  de p?che.
La Conmission envisage 6gatement de prendre certaines dispositions Iui
permettant de prot6ger  Les fonds de pOche vutn6rabIes. Ces disposit'inns compren-
nent des proposit jons retatives A [a  f .l xat ion  des
zones on [a pOche est interdite ou Limit6e i  certaines pdriodes, ainsi gue des
propositions  concernant certains types de bateaux de ptche, certains engins  de
pBche, ta dimension des maitles, etc.
'l3, R6formes structureLLes
Une partie de ta restructuration sera effectu6e avec Lraide de La
conmunaut6. La pSche a toujours et6 un secteur vuIn6rabLe, mbme avant
Ifintroduction  de ta Limite des zones de ptche d 200 miLLes. En 1976, La
Commission  notait une reduction de ? % des prises dans LrAtLantique du Nord-
Est et de 12 % de ['effort  de pbche. Le taux draugmentation  des capacit6s
avajt commenc6 d d6cnoltre, [e nombre des grands bateaux avait d'iminu6 en rai-
son de L''immobiIisation de bateaux au Royaune-Uni et en AL[emagne et du
fait  que f"  tf oii"-j"-nuri"  mer nr6tait 
'pLrt 
uti L'isee dans toute sa capacit6
A cause de ['introduction des quotas' La pEche cbtiere affrontait  une concur-
rence de pLus en pIus forte et Les interventions des gouvernements augmentaient
6gaLement. IL esi n6cessaire que La Commmunaut6 ajuste sa capacit6 de pro-
duction dans Le secteur de lapeche et, A un deg16 moindret dans Les.secteurs
du condjtionnement et de [a commercialisation, qui pourraient jusquri un certain
point rempLacer  Les importations  en ce qu'i concerne Le poisson debarque
'[ocaIement; eLLe doit immobiLiser temporairement  une partie de La fLotte pen-
dant La reconstitution des stocks et ia mise au point de LtexpLoitation  de
nouveL[es esp|ces ou de nouveaux fonds de p€che, mettre Lraccent sur La p6che
c6tiere en raison de Lr'importance particuLidre  qureLLe p16sente g6n6raLement
oour Irdconomie  tocaIe, ei d6vet.opper La piscicuLture Li o0 ceLa est possibLe'
PLus sp6c.i f.i quement, La comm'i ssion a propos6 que La Communaut6 rembourse
jusqur e 50 % du montant des ddpenses encourues  par Les Etats membres pour
16orienter t".up"lite  excddeniaire  de pbche vers ta capture drespdces dont
Les stocks sont actueLLement  sous-expLoit6s et rechercher de nouveLLes ressour-
ces de peche, pour r6duire temporairement Les activites de pache et.mettre fin
d Itact'ivite de certains bateaux au moyen de primes de  r6orientation et
d'1mmobiLisationr-ainsi  que drindemnitLs  drarrBt.  ELle a encore propos6 drautres
mesures: Ltoct.li  a" primes pour La fermeture ou La reconversion  de certaines
capacit6s  Oe transformltion  excedentaires, afin de.reduire ces capacit6s,  des
campagnes  o" prUiiiit!  "n 
ur" draugmenter  La demande des consommateurs  pour tes
espdces moins connues, et un programme de mesures en faveur de La retraite en
anticipee des pBcheurs 3g6s de 50 A 65 ans'
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Prime de 16orientation :  ceLLe-ci serait caLcuLee a) Prime de 16orientat'lon
ffirexploitation  estim6s et la
captures, en tenant compte des jours dractivite  en
sur ta base de La diff6-
vaLeur previsibLe  des
mer, de La distance des
ffi;'  i"'oirn"-"i"0", caracteriltiques  commercia Les des espdces recherch6es'
b)
c)
Prime dr immobi Ligation :  eLLe
ffii--]%;Iat  du navire en
est fix6e i  8 % du cott de construction  de La
cause, par ann6e dtimmobiLjsation de ce navire'
d)
prime de cessation d'activite:  elLe est 69aLe i  300 uc par tonneaux de jauge
brute dans Le cas ail;  ven$ des navires pour La demoLition, i  50 UC par
tonneaux de jauge [rute en cas dtaffectation  des navires A des fins autres
il;  i"-pg.n", "i 
a SOO UC par tonneaux de jauge brute.en cas de vente
des navines en vue de LeuilutiLisation  dans Les eaux de pays tiers.
prime de fermeture et de leco4velsion: tors de La fermeture drune usine
Te tranffi'r-m'aTon, une pr'lme oe rertdture est octnoy6e fonfaitairement' par
tonnedeproduitfinietcaLcuL6esur|abasedeLaproductionmoyenneau
cours des trois dernjdres ann6es. En cas de reconversion de ta capacit6 de
transformation, La prime couvre Ies pertes de.production au cours de La pe-
riode de reconversiln  punO"nt une pdriode maximun de 12 mojs. Le ptafond
de La pnime de fermeture est fix6 A 100 Uc par tonne, et celui de [a
orime de reconversion A 5 UC par tonne et par mois'-14-
e) Incitation d [a retraite anticip6e:  Lrindemnit6 annuetLe pr6vue pour La
retraite anticipee est de 1.125 UC, ce qui devrait encourager 2.500 p6cheurs
i  cesser [eur activit6.  15 e 20 % de La main-droeuvre recevna 1000 UC par
tete et oar an i  titre  de maintien des revenus durant [a o6riode de reconsti-
tution des stocks.
f)  Publicit6 :  des d6penses de pubLicit6 drun montant de 20 miLIions drUC sont
6gaLement prdvues; eLLe seront r6parties sur Les cinq prochaines annees.
Le montant totaL des co0ts de restructurirtion est donc de 263,9 miLLions
drUC, r6parti  sur cinq ans, dont La moitie s'era prise en charge par La Com-
munaut6.
Les mesures qu'i p16c6dent stajoutent aux dispos'itions  existant dans te
cadre du Fonds sociaL et d La directive retative aux stnuctunes de [a transfor-
mation, auxquelles iL peut €tre fait  appeL porlr aider Ltindustrie de la pbche.
4-  continuqtion de It'inteqdic
La p6che aux harenqs de La Mer CeLtique et  d13 La Mer du Nord a gt6  i nter-
di te  j usqur au  31  d6 cembre 1977  et La Commission  a
dejA propos6 au Conseil de maintenin Lrinterdiction  en ce qui concerne cette dernidre
espdce jusquri la fin  de Irann6e 1978. Poun compenser Les pertes qui en d6couLent pour
Les pEcheurs  concern6s et pour assurer qurune capar;ite suffisante soit maintenue jus-
qurau moment ou Les stocks seront reconstitu6s,  La Commission a propos6  une aide drun
montant maximum de 250 UC par tonne de hareng perdue aux entreprises dont Les bateaux
effectuent des o66rations d6pendant  traditionneLLement, poun au moins 10 %, de trexpIo'i-
tation des stocks de hareng dans La Mer du Nord et dans La Mer Ce[tique.
5. Tacaud norv6gien
Sur Ia base des donn6es scientifiques disponibrtes, La Commission avait concLu
que Lrinterdiction de La p€che au tacaud norv6g'ien dans une zone nord-est de IrEcosse
devrait 6tre maintenue  pendant toute Lrann6e 1978. Ceci en vue d'6viter des captures
accessoires consid6rables de jeunes aigLefins et de,mertans  et de prot6ger ains'i Ies
stocks de ces ooissons de va[eur.
6. Ame ti orat'i on des s de contr6le dans Les irtandaises et danoises (
Landa i ses
Suite d L'engagement pris par tes Ministres
en octobre 1976, La Commjssion avait propos6 que
moyens de contr6le Le Long des c6tes etendues de
financ6s par La Communautd.  Le coOt totaI de ces
ou Le Leasing de bateaux et dtavions, est estjm6
de 5 ans.
des Affaires Etrangdres d La Haye
50 % des co0ts dram6Lioration  des
Ltlrlande et du GroenLand  soient
mesures, gui comprennent  lrachat
A 70 miItions drUC sur une odriode-  15 -
VII.  DECEMBRE 1977:  DECISI0N DU C0NSEIL "DTARRETER  LTH0RL0GE"
Lors de La rdunion sp6ciaLe des 5 et 6 decembre 1977 du ConseiL des
Ministres de ta P6che, Le Pr6sident en exercice du Conseit, Le Ministre
beLge HumbLet, pouvait faire 6tat de progrds consid6rabLes r6atis6s pour
certaines parties du dossier et notarnrnent pour ce qui concerne la n6cessit6
dradooter des mesures de conservation et de cont16te ainsi que des mesures
structureLLes,  reconnue par tous Les Etats membres. Des mesures de conserva-
tion et de contr6[e etaient sur Le point dr€tre adopt6es et Lron avait, d ce
momentrLrimpression que Les Etats membres  aLLa'ient pouvoir concentrer Leur
attention sur [e orobtdme ct6:  cetui de La distribution des ressources dispo-
nibLes. Tous Les Etats membres ont i  p16sent inform6 La Commjssion  de Leur
position de n6gociatjon au sujet des quantit6s et des espdces de poisson sou-
hait6es de sorte que Ia Commissjon  peut 6Laborer une proposition de distribu-
tion finaLe tenant compte de la compensation  des pertes dans [es eaux des pays
tiers.  Cette proposition sera soumise i  une 16union des Ministres de [a P€che,
les 16 et 17 janvier A BruxeLtes; ceLLe-ci sera consid616e comme la continua-
tion de [a r6union de d6cembre et non comme une nouveLLe r6union. En drautres
mots, Lrhortoge a 6t6 arr€tee pour autant gue Les.negociations  de pache soient
concern6es.  Par cons6quent, La p16sidence de ta 16union -  Le Danemark devait
L'assurer normalement depujs Le 1.1.1978 -  restera entre tes mains du Ministre
beLge HumbIet et tous les rdgtements de p€che concernant La conservation,  le
regime des pays tiers,  etc.,  resteront en vigueur teLs quets m6me sriLs devaient
expirer i  La fjn  de 1977. Cette proc6dure  pourrait indiquer ta voLont6 des Etats
membres drarriver, aprds deux ans de discussion, i  une d6cision finaLe sur La
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